





































Dictionary of Basic ]apanese Grammar(Makino & Tsutsui 1986)では， 1'" 
テイルところだ」と 1'"テイル」にはそれぞれ“bein the midst of '" ing"と
“be '" ing"の対訳が与えられて両者の区別が説明されている。 1'"テイルと
ころだ」に“bein the midst of '" ing"を当てるのは，やはりそれが「最中」
のニュアンスをもっという点を強調したいからである。この解釈に従えば，
例えば先の(1)のaとbは，以下のように英訳されることになる。
(2) a Mr. Kato is p1aying with a cat. ('""テイル)









r~テイル」と r~テイルところだ」 237 
味が本当に「最中」のピークの意味であるとしたら，では 1'"テイルところ
だ」と 1'"テイル最中だ」にはどのような差があることになるのであろうか。

























































































































ところで r"，テイル」と r"，テイルところだ」は， (7)のeとfのように相













4. ，---テイルところだjと“bein the midst of "-' ing" 
まず，英語の“bein the midst of '"- ing"がもっ意味概念を図式化してみよ
う。これも明らかに空間に係わる概念をもっー表現である。













(8)' A is in the midst of B. 
(図 2) 







見てくると，結局“bein the midst of --ing"と f'"テイル最中だ」は全く同
じ概念化によって生まれた表現であることが分かる。よって先の(2)の b






I~テイル」と I~テイルところだJ 243 
ろだ。」において， Aは必ずしも空間Bの中心になくてもよいからである。




よって結論として i.-..-テイルところだ」は“bein the midstof .-ing"と等
しくないということになる。もっとも「必ずしもAはBの中，心になくともよ
L 、」ということは， AがBの中心にあることも含まれる訳であるから，この
意味で i.-..-テイル最中だ」や“bein the midst of .-ing"は i.-..-テイルとこ
ろだ」が表わせる意味の一部だとはいえる。よって広い意味では i.-..-テイ
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くSummary>
Remarks on the Difference between “"-'teiru" and “"-'teiru・tokoroda"
by 
Hiromi OHTAKA 
The purpose of this paper is c1arify the difference in meaning between the 
J apanese auxiliary verbs “"-' teiru" and “"-' teiru-tokoroda. " 
In English these two “"-' teiru" and “"-' teiru-tokoroda" have been translated into 
“be "-' ing"，“be in the midst of "-' ing"， respectively. However we will see that 
the meaning of“"-' teiru-tokoroda" is not exact1y the same as that of“be in the 
midst of "-' ing." The latter means centrality of the place， or furthermore peak 
of the action when a gerund is used after the “of". On the other hand “"-' teiru-
tokoroda" is best used when the speaker is taking an action that is a part of the 
whole or the achievement that he is eventually going to make. In other words one 
is always conscious of his action as a part against the whole then， which is not ref-
fered to on the surface of a sentence. It is important to enable students to see the 
unvisible whole in teaching “~ teiru-tokoroda. " 
